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Summary
Many words now generally viewed as indispensable academic terms for university science majors are also favorites 
among the most canonical English authors, notably William Shakespeare and John Milton. This paper not only gives some 
background of that astonishing coincidence, which is never without good reason, but also accounts for the intriguing 
relationships of the origin and use of vocabulary used by science majors with those used by their literary counterparts. 
These relationships are illustrated by referring to the epoch-making publication of The Kyoto University Data-based List of 
1,110 Essential Academic Words (Kenkyusha, 2009) (『京大学術語彙データベース　基本英単語 1110』研究社), featuring, 
among others, “moiety,” “combustion,” “follicle,” “blot,” and “dissect.”
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The breaking of so great a thing should make
A greater crack. The round world
Should have shook* lions into civil streets (*shook=shaken)
And citizens to their dens. The death of Antony
Is not a single doom, in the name lay
A moiety of the world.
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DERCETUS
          He is dead, Caesar,
....











ダーシタス：             あの方は死にました、カエサル様。
……
    （シェイクスピア『アントニーとクレオパトラ』5幕 1場 14-19行）
三頭政治の一角を占め、レピドゥス引退の後は、共にローマ世界を二分し、自らに立ちはだかったいま一人の政
敵アントニー（アントニウス）の死を耳にして、（オクタヴィアヌス・）カエサルはそのかつての政敵を、文字通り
「世界の半分（a moiety of the world）」が寄りかかっていた存在と称える。そして、実際、通常 5歩格におかれるブラ





半分（a moiety of the world）」という表現は、むしろ後
あと
に残った、ほかならぬ、この言葉の発言者たるカエサルのも













      Him the almighty power
Hurled headlong flaming from the ethereal sky     45
With hideous ruin and combustion down
To bottomless perdition, there to dwell
In adamantine chains and penal fire,
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Who durst defy the omnipotent to arms.
    (John Milton, Paradise Lost, Book I, 44-910）)
      かのものを万能の神は






























































Not but the tragic spirit was our own,
And full in Shakespeare, fair in Otway12） shone:
But Otway failed to polish or refine,
And fluent Shakespeare scarce effaced a line.
Ev’n copious Dryden wanted, or forgot,
The last and greatest art, the art to blot.
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Sweet is the lore which nature brings;
Our meddling intellect
Misshapes the beauteous forms of things;
－We murder to dissect.













































ここで注意すべきは、引用されているポイントとなる文例が―具体的には、‘a moiety of the world’、‘with hideous 








具体例 1：catalytic（理 71）、hydrolysis（理 146）、lysis（理 234）、lyse（理 298）は analytical（共 209）と関連付け、
更に、analysis、analyseにも言及して、相互関係を説明の上、まとめて覚えさせると同時に、ギリシャ語起源の外来
語の持つ共通した性格について、理系共通語彙の専門語に多く現れることと関連付けて解説する。
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1）  『京都大学高等教育研究』第 13号、121-31頁。また、金丸敏幸他「京都大学学術語彙データベースの構築
―学術目的英語のための教材開発に向けて―」（『信学技報』（2009-11）、39-44頁）をも参照のこと。
2）  C. P. Snow, The Two Cultures and the Scientific Revolution（1959）参照。後に、第二部として The Two Cultures: 








5）  Cf. Henry Cecil Wyld, Some Aspects of the Diction of English Poetry (Oxford: Basil Blackwell, 1933), pp. 29, 31.; John 
Cooper Mendenhall, Aureate terms: a study in the literary diction of the fifteenth century (Lancaster: Wickersham, 1919).
6）  「理 177」とは、『京大学術語彙データベース　基本英単語 1110』中の「理系共通語彙」177番にある語という
意味である。同様に、「共 209」は、「文系・理系共通語彙」の 209番にある語ということを示す。
7）  よって、‘moi’ty’のように表記する版もある（代表的なものをあげれば、The Riverside Shakespeareがそうで
ある。）
8）  1幕 1場 90行。
9）  この論考を通じて、シェイクスピアからの引用は、The Complete Pelican Shakespeare（Penguin Books, 2002）に
よる。
10）  ミルトンからの引用は、Alastair Fowler (ed.), Paradise Lost , second edition（Longman, 2007）による。
11）  ミルトンの注釈者として名高い A. W. Verityは、ここでの意味を‘utter destruction’と説明している。一方、
ミルトンは『楽園喪失』の別な個所（第 6巻、225行）では‘confusion, turmoil’の意味でこの語を用いている。
12）  Thomas Otway（1652-85）イギリスの劇作家。代表作は Venice Preserved（『護られたヴェニス』）（1682初演）。
13）  ポープからの引用は、Pat Rogers編 The Oxford Authors版（Oxford Univ. Press, 1993）による。
14）  ワーズワスからの引用は、R. L. Brett and A. R. Jones (eds.), Lyrical Ballads（London: Methuen, 1963）による。
15）  引用した一節に引き続く行（“Enough of science and of art”）に‘science’なる語が、‘lore’と対比されて、
あらわれる。‘science’、‘lore’の両語には、共に、古くは「知識」、「学問」の意味があり、ここではその原義
がふまえられている。
